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❶……………本稿の課題―瓦礫から展示へ
危機的な状況に瀕したときに，物事の本質や特徴があらわれる，という感覚はいささか大ざっぱ
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（1）盆行事
1）盆の支度










写真1　盆マチ（2010 年 8 月 13 日，筆者撮影）



























13 日に屋敷の墓で稲の藁束を 10 束ほど燃やすことを「迎え火」といった。以前は海に火をつけ
た藁束を流したという。かつては麦藁であった。田を作らなくなってからやめてしまった。









（2010 年 8 月 13 日，筆者撮影）
写真4　盆棚に移された位牌
（2010 年 8 月 13 日，筆者撮影）
写真5　盆棚
（2010 年 8 月 13 日，筆者撮影）
写真6　ラッツオクの灯り
（2010 年 8 月 13 日，筆者撮影）
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エビス講の膳　12 月 6 日が 2010 年のエビス講であった。恵比寿大黒に魚を用いた膳を夕方に供
える。恵比寿大黒の紙札が貼ってある下に膳を二つ置く。オオイではドンコの田楽を必ず作る。
2）年越しの支度





るおしぼりを 12 セット買う。オシラサマのオセツ（かぶせる布）もここで買う。布は 72 × 15 セ
ンチで赤っぽいものを選ぶように心がける。またお年神様のお膳用に，ご飯茶碗，汁用椀，箸を買
う。かつては若水用のバケツと柄杓も買ったが今はやめている。仏壇用の花も買う。































（2010 年 12 月 31 日，筆者撮影）
写真8　オミダマ様の中
（2010 年 12 月 31 日，筆者撮影）
写真9　お年神様とオミダマ様
（2010 年 12 月 31 日，筆者撮影）
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（2010 年 12 月 31 日，筆者撮影）
写真12　年頭の挨拶の準備
（2010 年 12 月 31 日，筆者撮影）
写真10　オシラサマ
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（2013 年 5 月 23 日受付，2013 年 9 月 18 日審査終了）
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KOIKE Jun’ichi
The East Japan Great Earthquake and Cultural Resources：A Case Study of 
Kogoshio District in Kesen-numa City, Miyagi Prefecture
What significance can folk culture have in the Japanese society after the East Japan Great 
Earthquake? More specifically, what does it mean if materials related to folk culture are retrieved from
debris after the catastrophe? Furthermore, how are they described when exhibited at museums? This
paper examines these questions through the author’s experience and understanding of the cultural asset 
rescue performed by the National Museum of Japanese History (hereinafter abbreviated as “Rekihaku”).
Based on this awareness, the article first confirms what it means to regard the folk phenomena as
cultural resources, not as folk cultural assets, by tracing the latest developments of relevant research.
Then, the article clarifies the historical position of the Ogata residence, called as “Ōi” meaning the
overall head family, in Kogoshio district, Kesen-numa City, Miyagi Prefecture, for it was the main target 
and reason of the rescue activity. Regular annual events handed down by people of the residence, such as
the Bon and New Year festivals, are specifically described in the paper. In conclusion, it depicts how these 
family annual events were exhibited at the Rekihaku.
key word: Cultural assets, folk culture, regular annual events, Bon festival, New Year festival, exhibition
